




















（Buller’s Green）で父ジェームズ・モリソン（James Morrison）と母ハンナ・ニコルソン（Hannah 
Nicholson）の 8番目の末子として生まれた。1785 年に両親とともにニューカッスル・アポン・


























































Darlow & Moule1903および Spillett 1975に基づいて、モリソン訳の新約聖書の版本を整理する
と以下のようにまとめられる。なお、書誌は出版年、書名、出版地、判型の順に記している。
（1）1814年　The New Testament, Canton, 8vo.
（2）1815年　The New Testament, Canton, 12mo.
（3）1823年　The Holy Bible, Malacca, 12mo.
（4）1823年　The New Testament, Malacca, 12mo.
（5）1826年　The New Testament, Malacca, 8vo.
（6）1827年　The Holy Bible, Malacca, 8vo.
（7）1832年　The Holy Bible, Malacca, 8vo.





































































King James’s translators were fifty - four in number, and rendered into their mother tongue, in their 
native country, under the patronage of their prince. Our version is the work of two persons, or at most 
of three (including the author of the MS. ), performed in a remote country, and into a foreign and newly 
acquired language, one of the most difficult in the world, and the least cultivated in Europe. The candid 













文書名 ①語句 ②標点符号 全体①＋②
マタ 7 0 7
マコ 0 0 0
ルカ 0 0 0
ヨハ 0 0 0
使 11 2 13
ロマ 14 6 20
Ⅰコリ 50 14 64
Ⅱコリ 15 4 19
ガラ 5 0 5
エペ 14 0 14
ピリ 8 1 9
コロ 7 0 7




















Ⅱテサ 3 0 3
Ⅰテモ 10 0 10
Ⅱテモ 6 0 6
テト 4 0 4
ピレ 0 0 0
ヘブ 15 4 19
ヤコ 1 0 1
Ⅰペテ 1 0 1
Ⅱペテ 0 0 0
Ⅰヨハ 3 0 3
Ⅱヨハ 0 0 0
Ⅲヨハ 0 0 0
ユダ 0 0 0





















































箇所のギリシア語は「καθὼς καὶ ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστι 














この箇所については、ウルガタ訳が「Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutio-



































改訂である。ギリシア語の原文ではこの節は「περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν 






この節のギリシア語は「καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ 







役の意が付加されている。この節のギリシア語の原文は「Ταῦτα λάλει, καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε 








“ The duty of a translator of any book is two- fold, first, to comprehend accurately the sense, and to 
feel the spirit of the original work; And secondly, to express in his version faithfully, perspicuously, and 




























原文： καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Kυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ 






































この章節のギリシア語の原文は、「ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν 







こ の 章 節 の ギ リ シ ア 語 の 原 文 は「Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀγγέλου πετωμένου ἐν 
μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαὶ, οὐαὶ, οὐαὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν 






この章節の原文は「δειλοῖς δὲ καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ 
福井大学教育・人文社会系部門紀要（人文科学　国語学・国文学・中国学編），1，201614
φαρμακεῦσι καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι, τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ 













































10）E. A. Morrison 1839のVo.2の5－6頁による。
11）E. A. Morrison 1839のVo.2の9頁を参照。
12）E. A. Morrison 1839のVo.2の5－6頁を参照。
13）朱2013の22－25頁を参照。
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